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Abstract : To evaluate the spatial variation of nitrogen flux in urban-suburban catchments, topographic influ-
ences on nitrate concentration, flux and runoff were examined at nineteen small catchments. The results indi-
cated no correlations between topographic parameters on one hand and NO3--N concentration, flux, and runoff,
respectively. These results suggest that both of runoff and NO3--N concentration is controlled by factors such as
land use and artificial factor. On the other hand, the fluctuation of NO3--N concentration decreases with increase
in the catchment area. This means that we can estimate the common values of them in such catchment size.














よって上昇する（海老瀬 ,1985；Burt et al., 1993；竹内 ,1995）。一方、流域の水流出は、地質や
地形によって異なり、そこでの降水の排水特性が密接にかかわる（恩田ら，1996）。すなわち、窒素







水文生物地球化学過程を考慮してある程度議論されてきている（Moldan and Cerny, 1994；White，
1995；恩田ら，1996；小野寺・辻村，2001など）。しかし、やや大きな流域サイズになった場合に
は、様々な他の過程（深層地下水流動や地下水―河川混合過程にともなう生物地球化学過程など）を




























流域� 流域� 平地� 地下�水涵�養域� 平均� 平地� 地下水涵養域�
番号� 面積 (ha) 面積率� 面積率� 勾配� 勾配� 勾配�
1 61 1.000 0.000 0.013 0.028 0.000
2 183 0.150 0.850 0.216 0.057 0.196
3 184 0.395 0.605 0.139 0.037 0.257
4 183 0.690 0.310 0.086 0.030 0.102
5 47 1.000 0.000 0.034 0.020 0.000
6 164 0.776 0.224 0.078 0.025 0.192
7 73 0.736 0.264 0.108 0.041 0.232
8 225 0.925 0.075 0.108 0.016 0.267
9 67 1.000 0.000 0.004 0.004 0.000
11 98 0.569 0.431 0.293 0.043 0.309
12 138 0.240 0.760 0.250 0.075 0.249
13 134 0.951 0.049 0.100 0.037 0.103
14 56 0.727 0.273 0.121 0.017 0.188
15 137.5 0.119 0.881 0.276 0.053 0.203
16 35.9 0.486 0.514 0.197 0.035 0.225
17 178 0.130 0.870 0.213 0.040 0.231
18 236 0.414 0.586 0.239 0.040 0.273
19 276 0.153 0.847 0.190 0.008 0.378
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